








この教育全体を，「『いのちと友情』の学校予防教育」（「トップセルフ」TOP SELF : Trial of Prevention School
Education for Life and Friendship）と呼ぶ。
身体健康面においても精神健康面においても，予防アプローチの重要性は強調される。情動的問題，行動的問
題，また，それらを引き起こす危険因子は予防できることが，研究によって明らかになっている（National Re-






































































フスキル（一般的心理社会スキル）（川畑他，２００２），肯定的自己認識（a positive sense of self），自己コント
ロール（self−control），意志決定スキル（decision−making skill），道徳的信念（a moral system of belief），向
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社会的つながり（prosocial connectedness）といったコンピテンシー（Charles & Blum,２００８），規範意識（上







































２００８）。個人に関わる危険因子として，いらいら・不満（Eggert & Herting,１９９１），好奇心（Mcintosh, Macdon-











知識 Botvin, Baker, Dusenbury, Tortu, & Botvin, １９９０; 水谷，２００５；木
原，２００６；徐，２００７；Buhler, Schroder, & Silbereisen,２００８
対人関係スキル Botvin et al.,１９９０; Mcintosh, et al.,２００５
コミュニケーションスキル Botvin et al.,１９９０; 世一，２００９
ライフスキル Botvin et al.,１９９０; Bonell & , Fletcher,２００８; Buhler et al.,２００８;
松野・横山，２００９；皆川，２００２；Wenzel, Weichold, & Silbereisen,２００９;
WHO,１９９９; WHO,２０１０.
問題解決スキル 水谷，２００５
意志決定スキル 水谷，２００５；Talpade, Lynch, Lattimore, & Graham２００８
ソーシャル・スキル Percy,２００８
環境的要因 保護者の監督 Lorenzo−Blanco & Delva,２０１０
学校の喫煙対策 Piontek et al.,２００８
ピアサポート Eggert & Herting,１９９１; Percy,２００８








アメリカの保健省（the US Department of Health and Human Service, １９９４）によると，学校で行われる喫
煙予防教育においては，歴史的に三つのモデルが展開されてきた。１９６０年代から１９７０年代にかけて，「情報欠落
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図１ TOPSELF 喫煙予防の階層的目標構成
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TOP SELF, that is, Trial of Prevention School Education for Life and Friendship, has been developed
by Yamasaki, Sasaki, Uchida, Katsuma, & Matsumoto（in press）. The present paper aims to depict how the
program purposes have been developed and constructed. Firstly, the characteristics of TOP SELF and the
partial optional education are explained, and then the construction of the hierarchical purposes of smoking−
preventive is specified as starting with the literature review. Theorists have argued that knowledge−focused
preventive education is not effective and that social and psychological components in preventive education
should be considered to improve outcomes.
The construction of the purposes includes constituent, intermediate, subordinate and operational pur-
poses. The higher−order purposes are more likely related to the realization of primary purposes, whereas
operational purposes directly relate to educational methods. Those purposes are derived from evidence
based outcomes in the literature. Challenges and the future direction are discussed at the end.
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